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Aabstract: Truncal vagotomy (TV), one of the surgical treatment for gastric peptic ulcer 
was perfomed in dogs at the subphrenic or cervical region and the electric activity on the 
gastric body and gastric antrum was recorded with implanted electrodes. Futher gastric 
motility had b巴enobserved by method of strain gage. TV group was compared with the 
control group. After TV, observations over many weeks showed decreasing tendency of the 
spike discharge activity, changes in its regularity or a decrease of the propagation velocity. 
The amplitude became low and showed reduction for 33 to 50 % compared with the 
control group particularly at the gastric antrum. 
The frequency of spike dischage remained unchanged or showed a slight increase at 
the gastric antrum. The propagation velocity decreased for 18 to 32% at the gastric 
antrum. The spike discharge pattern tends to resemble those of normal peristalsis in 2 
to 3 weeks after TV, but the there was no complete recovery with the motor function 
fallen or abnormality in rhythm left behind. 
Dog food, decrease in the spike discharge frequency was the finding common to the 
both groups. The rates of variation in the spike discharge frequency at the gastric antrum 
2 hours after feeding were compared. 
Cold milk, changes in basic electrical rhythm were studied when the cold milk was 
given as liquid meal, the both groups showed a decrease in the spike discharge frequency. 
lnsurin, the rate of increase in the spike discharge frequency averaged 8. 4% in the 
control group and 1. 4% in the TV group. 
Key words : Gastric motility, Basic electrical rhythm (BER), Discharge frequency, Truncal vago-
torny, Propagation velocity, Electromyography, Insulin, Tetragastrin. 
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Tetragastrin, the rate of increase in the spike discharge frequency averaged 20% in 
the control group and 16% in the TV group. 





























電位導出部として， 対照群， 幹迷切群， ともに4点

























録lζは， AD45TRインク書きベンライタ－ Wl-250, 
を使用した．時定数はすべて0.03秒とした．ストレー
ンゲージ曲線の記録は，日本光電社製トランジューザ


















































b) 胃内容投与として，固形食 dogfood 400grお
よぴ10。Cにした‘冷牛乳 300mlを投与した場合








でやや散見される． 振巾は一定せず A～D まで， 30
～150 μVであり，分日寺放電頻度は，胃体部から胃前








電頻度は， 5.0～4.5 cycleで， A～Dまでの伝播速度
も1週自に比較するとやや安定しつつある．放電持続
時聞は， 1週目，および2週日ではともに変動があ









は，胃休部Aで， 6.1 cycle胃前庭部 CDでは 6.0 cycle 
であり，部位的lζ有意差は認められなかった．スパイ
ク数は胃体部， 胃前庭部ともに増加するが， 胃休部





Alterations in gastric electrical activity of fasting state in control group. 
(I week after operation) 
i加 pliμV 胤！ Spike i cycle/min I Rhythm 
Gastric 5.15土0.75 irreguler 
body 
40土 5.0 3土0.1 （一） 5.0土1.20 irreguler 
Gastric 150土24.4 3土0.1 （一） 5.0士1.25 irreguler 
ant rum 
150土24.4 2土2.0 1士2 5.0土1.25 irreguler 








Fig. 2. Electromyograms of control group (1 2 weeks after opration). 
Table 2. Alterations in canine gastric electrical activity of fasting state in control 
group (2 weeks after operation). 
Portion [ Amplitude Duration Number of Frequency 
cycle/min Rhythm I μV sec Spike 
Gastric ! A I 30土1 2.0土1.0 （ー） 5.0土0.9
5.0土1.2 




' I B 40土7 下三瓦i0 z記。 irregular 
Gastric I C 1 110土20 円石示示品 irregular 
antruロ1
ー D i 120土13 つ~0.~ ムー irregular 
で，胃前庭部lζおいてやや増加する．興奮の伝播速度
は，胃体部 ABで，平均 1.0 cm/sec BCで平均 1.0 
cm.・sec胃前庭部 CDで平均 2.0 cm/secであった
すなわち，対照君子ー では，術後2週間前後ではじめて正
常な放電パターンを示すようになるものと恩われる




















Fig. 3. Electromyograms of fasting canine stmach in control group 3 weeks after operation. 
Table 3. Alterations in gastric ele氾ticalactivity of fasting state in control group. 
(3 weeks after operation) 
Portion l 吋；~ude I Du：：~ion I N明。f I ~：，務官 l Rhythm 
Gastric I A I 40土 3.4 I 2.叩 11 1 4.0±0.34 I 6.1土0.51 I regular 
b耐 IB I 60土 s.1 1 2.0土0.19 I 日土o.42 I 6叩 s1 I 閃 g伽
G総s附 Ic I 120土10.2 1 2.舵 0.23 I s.牡 O花 6叩 s1 1 叩 l
antrum I D ] 150土13.3 1 i.祉 0.10 I 3.叩 15 ! 6.叩 48 I 叩 la r 
200u vしー
，ー’1 ~「一 一「j 「＿，－...＿..












向が見られる． 分H寺放電頻度は， 胃体部 Aで， 7.9
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Fig. 5. Spike discharge and mechanogram by strain gage were recorded at the same time. 
Alterations of gastric electrical activity in TV group in fast. 
(1 week after operation) 








irregular 4.0土o.7 3.0土0.7 LO土0.1
irregular 4.0土0.13.0土0.11.2土0.2
Table 4. 
I A I 7.5 
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Table 5. Alterations of electrical activity in TV group in fast. 





Duration I Number of I Frequency 1 
蹴！ Spike I cycle/min ! Rhythm 
竺工0.10 I 3.0±1.0 i 7.9±0.10 I i均 ular
1.2:::::0.11 I 5.8±0.01 I 5.8±0.01 I irregular 
i. 2=0.11 I 3 土i.o • 5.0±0.08 I ir叩 Jar
i. 2±0.11 I 3 士1.o 5. 5 ± o.50 1 i叫伽
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Fig. 7. The discharge is getting close to that of control group in 3 weeks after truncal vagotomy. 
Table 6. Alterations of gastric electrical activity in TV group in fast. 
(3 weeks after operation) 
Portion i Amplitude 
I μV 
I I 
Gastric , A 4o ="= 3・4 
body I 
J B 1 30:::2. 6 
Gぉtric i C i 60±5. 2 












胃前庭部では， 5.5 cycleと不変であり， 有意差は認、
Number of I Frequency I 
Spike I cycle/min j Rhythm 
3.0±0.3 I 5.8±0.49 irreg山
4. o ± o.1 I 5. 8二 o.49 Iつんム7
4.0土0.1 5. 5土0.27 irregular 
4. o = o.1 I 5. 5二O49 irregular 
められない（Fig.7, Table 6). 
興奮の伝播速度は， AB平均 0.18 cm sec, BC平
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Fig. 9. Electromyogram after neck TV (2 weeks after operation). 
77 胃の電気的活動に対する幹迷切の影響
Alterations of gastric巴lectricalactivity in neck TV group in fast 
(2 weeks after operation) 
Table 7. 
1 Fr…y I cycle/min 
2.0±0.1 i 4.5±0.5 i i均 ular
2.0土0.1 i 4.5土0.5 I irregular 
！日±0. 1 I 5. 5 0. 3 irregular 
3.0二0.1 I 5. sご 0.2 ! irregular 
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Electromyograms of control group and TV group after feeding of solid diet. 








均 11.2±1.0秒， 10.7%, TV群では，平均 12.0士1.1 
秒， 9.2%で， 両群の聞に有意差は認められないが，
60分前後より，対照群での，平均 12.8土1.1払変動






は， 6.0～5.0 cycle, TV群では， 5.5～4.0 cycleと
減少した． ζれを intervaldiagramで経時的にみる






は，胃前庭部では， 4.5 cycle，胃体部では， 5.5 cycle 
と腹部TVと比較し，胃体部のみやや放電頻度は延長





























Fig. 1. Changes of discharge frequency and time-course changes of discharge interval 
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Fig. 12. Electromyogram after dietary stimulation (cold milk〕incontrol group and TV group. 
16. 6%, TV群において，平均27.3%とTV群での減
少率が大きく，固形食の場合と異なる練中目を呈した．
投与後の倣電間隔を見ると， 対照群では， 15.0土0.l 
秒， TV君事では， 14. 9±0. 01秒となり， 40～70分後
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Fig. 13. Changes of discharge frequency and time-course changes of discharge interval after 
feeding (cold milk) in control group and TV group. 
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6. 5 cycleと増加しているが， TV群では， 5.5 cycle 
とともに増加している． ζれを変動率でみると，対照
群 8.4%1ζ比較し， 1.4%と TV群の変動は少なくな
り，放電持続時間は両群ともに増加する．
すなわち， TV群では，インスリンlζは反応を示さ
なかった（Fig.14, Fig. 15). 
テトラガストリ ンを静注した場合，静注後7分で，
対照群における分時放電頻度は， 7.2 cycle, TV群に






見受けられる 〔Fig.16, Fig. 17). 
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Fig. 15. Spike discharge and discharge duration after insulin stimulation. 
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Fig. 16. Post truncal vagotomy tetragastrin test after intravenous administration of tetragastrin, 
(4. 0 μg/kg) the discharge frequency was increased in both group and the rate of 































































































electric activityの変化と， BERの伝播速度の減少を ると恩われる.TV後の異常なパターンが持続する期
指摘している． 乙の変化を， desynchronizationとい 聞について， Nelsen13＇らは， 5例中2例（犬〕は3
う言葉で表現し， ζれが胃内容の排出遅延をもたらす ケ月以上にわたって不整な放電を示したととを認め，
と推測した． Kellyらは， TV後には， pacesetter 一時的な変化ではないとしている．
potentialは複雑に発生し，放電の振巾，および頻度， 桑島は， TV後の desrhythmiaは長い間，存続する
伝播速度もまちまちであるととを指摘している． と述べている．
また，桑島9）は，筋電図とストレーンゲージを用い 著者の実験では， TV後3週までは，放電様式の正







Carlsonへおよび桑島9）らの報告によると， TV後 下とともに， 胃内容排出障害の要因となるものと恩わ
の BERの伝播方向の変化については，対照群IC比較 れる．
し，逆鰐動放電の頻度が増加し． ζれが内容の排出を TV後の幽門括約筋部の運動IC関して Louckes ID 
妨げると示唆しているm.著者の実験においてもその は，活約筋部が正常の開閉運動を営んでいるという所
ような所見を僅かに認めたが， TV後の放電の不整を 見から特に注目すべき変化を認めなかったと述べ，幽
考え併せると， 筋電図のパターンとしては， desrhy- 門括約筋部は，胃内容排出機序にほとんど関与してい
thmiaを示す部位をお互いに比較するととになり，確 ないと結論している． Nelsen13＇も幽門括約筋部は多
実lζ，逆鯖動放電ときめつけるには，やや危険を伴っ くの場合，括約筋部の収縮が減弱すると述べている．




に， Nelsen13＇および Kelly1°• らが問機の報告をして が， selectivevagotomyを行った犬で観察すると収縮
いる． がやや単調になったと恩われるだけで，幽門部の変化
Kelly10＇は， TV後5日自には，不規則であるが規 が迷切に直接的な影響なのか，相対的な結果なのかは
則的な放電lζ近づくものが， 60%あるとしている． 判断するととは困難であった．つぎに TVを行った胃
横路21）は，術後， 2週間前後IC不規則ではあるが， における各種刺激lζ対する反応を観察すると，食餌刺
やや対照群のパターンlζ近づくと述べている．著者の 激として，固形物や液体を投与すると筋電図のバター
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